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No. 11

�ie �eologie §ad tBart�I.
(5)1alrltifdJr �trotoglr.)

!Benn in bcn folocnbcn 9!uBfiiljtunoen bon nart !llartlj obet bet
bialrftifdjcn �co(ogic bic tRcbc iit, T>eibe menriffe alf o ncTJeneinanbct
grflraudjt IVerbcn, fo ift bamit oemeint, bah start !llartlj nidjt nIB
l!inadpcrfonlidjfcit in f8ctrndjt fommt. iOljnc ell 6cfonbcrB a11 er,.
lviiljnen, tucrbcn audj fcine Mitar6citct unb ijrc1111bc au mJortc fommcn.
Weflen iljm ftcljcn Stlj11rnc11f en, fftiebtidj @ooarten, Wcorg 1Ulcra, ?ura,
ber ffrcil bon �eologen, bet fidj in bee bon fllartlj T>egciinbctcn 8cit111
f djtift ,.Sluifdjcn ben 8citcn" 311fammcngcfunbcn ljat. Sufanuucu mit
ijbuarb st1jurncl)fcu ljat martlj cine !l,kcbigtfmnmlung ljcrnu gcgcT>cu, in
brr er cB bcm 2cfct iilicrlii{lt, 1jcrn11 aufinbcn, lucTdjc �rcbigt bon iljm
unb tucldje bon stljurnclJfen ftnmmt, 1111b im �ortuod 311 f cinem 9lomct,.
flricffommcntar crffiirt er, bafs ct nidjt imjtanbc fci an3ugc6cn, tua... bon
bcm �nljalt bel fOudjclJ iljm obcr fcincm �mmbe nngcljorc.
Gdjon bet Blame, bcn martlj f cinet Scilf djrift l>cigctcgt ljnt, ctlCiirt,
aui tucTdjcn !BorauBfcvunncn ljcrauB er bcnft. ..8tuifd)cn bcn 8eiten",
bal ljci[st, IVit Tcbcn in eincr 8citenlucnbe, in cincc UmtuiiT3ung unf ctB
ganaen mcnfcnl, bic fo i:abital i{t, bau man 311m �crgteidj nid)t cinmnl
bal 9tcnaifjancc• unb Btcformationlacitnltct ljcrnnaicljen fann, f onbem
auf bcn Umfdjtvung 311rlicfgcljcn muf3, bet cinfcbtc, aTB mit bcm Stom,.
mm lt'Oriiti ,.bie 8eit erfiillet lune". mm bem fttiegc ift ein Seit,.
a&fdjnitt au t!nbc gcgangcn. S)ic OJcbnnfcn, bic ben fommenbcn 8cit,.
al,fdjnitt bcljcrrfdjcn tucrbcn, finb nod'J im fmccbcn. fmir lc6en in cinc"C
ilw.rganglacit, alfo ,.atuifd)en ben 8citen ,. , unb c.6 luirb 1m bnrmn be,.
fonberl fdjtuer, mit bem 2c6en fertig au tuerbcn. �e 8eit bc'C Belt,.
anfdjauunoen im altcn 15innc ift borilfJC1:. �B gegcntuiirtigc OJeidjTcdjt
ijt nidjt nut ffei,tifclj getuorbcn gcoen bicf c obe'C jcne !meTtnnfdjnmmQ.
fonkm cl atueifelt werljau1>t nn bee �loglidjfeit, bic !mirfCidjfcit {Jc•
tradjlenb, benfenb erfaffen 11nb fie in Worm cinct f8cfdjrci6ung unfcm
!Ribnmfdjen aTI SIBanbedarte mit nuf ben !Beg gebcn au fonncn.
5Dicfe rabifale fttiti! an ben !!Bcltnnfdjauungcn ilberljaui,t tucnbd
Jktt lklrtij auf bie �colonie inibefonbcre an. <& tuiU nidjt mit ben
S2
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tjte,cn

mcngung

\1>1e !.qeofotle aarl &rtll,

gro[sen, ~m,ilrlrigen (Sd}oi,fem tije.ofogifdjer ei!lfteme
auf
e Inc Qafe
geftcllt tverbcn. !Bal er ,,fetnc ~eofogfc• nennt. foll all llall•
f>emcdung unb (lloffc allcr ~(ogle aufgcfa[st tuerbm. C!r ktont
in immcr neucn !Benbungcn unb mit einer i>eutlidjfdt,
nf4t bie
m1,,
ift, ba[s bic ~nttuicffung bcr mobcrnm ~eofogic in 11m
revten atuci,unbcrt ~aijrcn nidjt einc normafc, fonbcm einc IMf•
cnttuic!Iuno gctuefcu ift, anocfidjtJ tucfdjcr
.
(ISottd !Sort gmieiet, mu1t
unb umaufeijrcn. SDic firdjiidjcn <Brcigniffe bel 3a,rel 1988
finb fcincllucgl ara cine boril6crgcijcnbc Ceitiirung aufaufaffen, 1144
cifigung
bcren !Bcf
jcnc ~ntluidfuno gcrablinig tveiteroe,cn biltfe, fon,
bcm in iijncn ift cin Irie
ebangelif djc .ffirdje SDcutfdjlanbl bet!Dll(tenbet
fidjt6ar
3rthtm
unb rcif getuorben.
!Bal ijat nun iJadij gegcn bic mobcme ~eofogie, folDO\l gegcn
bic Ii6crafc ala audj gcgen bie fogcnannte i,ofitibe, auf bem ,OeQCnl
SJlit bcm ticffinnigcn SDcincn Ceiorcn
f
.fficrfegaarb, bon bcm eine ~ •
logic
fcijr ftad 6eeinfI'uut ift, madjt er i't ben llottDUrf, bot
fie ben ,.uncnblidjen quafitatibcn llntctfdjicb• atuifdjen QJott unb !llmf&I
ilberfcijc, bic ff(uft atuifdjcn bem 6djiii,fer unb bem Q.lefdjiii,f nidjt f,fl in
bie Icvtc Sticfc aufgctiffcn unb offcn geijarten ijaf>c. i>ie i>lftana
alvifdjcn <Bott unb lDlcnfdj ,at in ber mobcrnen ~eo(ogie barum !eine
grunbfavlidjc, fdjarf gcfobenc IBcbcutung meijt, unb ber Unterfdjicll
atuifdjcn bcr ltnbergiinglidjfcit, Urfi,rilnglidjfeit unb ftf>erfcgmlcit
QlottelJ unb bet tnergiinglidjfcit, 9lcfatibitiit unb iBebingtijeit bcl mcnf4•
Iidjcn SDafcini luirb bcrluifdjt. SDaburdj ift in ber SJlittc aluifdjen '"r
unb bort, aluifdjcn unB unb bcm ,.gana anbcm"
rdigiiifc
ber
!Brei olla
9lcbct cntftanbcn. @ott tuirb bcrmcnfd}Iidjt. SDic ffo(ge ift: ~fi,dt unll
,emgcr QJcift, !Offcn£,arung unb llrfi,rilngfidjfcit, f8erufung burdj <Iott
unb QJcniaiitiit, l!l'i,oftc( unb <Bcnic, all balJ (iiu~ fdjtie[siidj auf cinl
ijinaul. SDic bal
mobemc
ala
fogcnanntc djtiftridjc !Bert berjtcijt
(tOdftm•
nur nodj
cine fcinc inncrlidjc bon f~eoTogie
eclifdjcn !Bcrten
ift aurerfillllc
J rdigion.
,Oumnnitiit
~ic
fflcligionltt>iffenf~ft gc•
luorbcn unb luar auf bcm £,cftcn !Begc, aut (IScfdjidjte bet afJmll•
tiinbifdjcn ffurtur au aur
tucrbcn.6djiii,fcr
!Bert
S:>icfc
muu
!Orbnung getufcn
tverbcn. SDic
bon
unb QJcfdjiii,f ijt bet tieffte
GStunb aUcr Unorbnung, bic gegcnloortig auf !Erben ,ettfdjt. eiie ~t
!Beftrcidj unb <BottelJrcidj incinanbcrge'6raut. !Run ijat man tt>eller llal
cine nodj balJ anberc, fonbern cin atrcrbinglJ nur in bet 3bec f>eftclcnllel
81uifdjcnreidj, bell bcm Steufcf mit all feinen unfaubcrcn (ldftem dnen
geeigncten
bidet. Stummefptav
3n bm ffleiijen ber !!"'iinger bcr biaicftifdjen ~(ogie ijiirt man
~eute fagen: ffad JBartij ijat bal Ceitcucr ber ~eofogieoanae
~mgCIDOrfcn,
ffraoc~ellung ber
er ijat bic
ru~rifdje IH&ddjdft
!amt att>ar lricfem Urteit nidjt auftimmcn; benn ba auct; aarr !Bartl
nict;t aum eidjrifti,rinaii, bcr !Reformation aurilcfge~rt ift, fo ift llan•
oemii[s bcr .ftcuni,f, bcn ei: gegen bie moberne ~eo(ogie fillrt. ~ nut
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dn '°ullldja:
fdjein~1:
ettelt,
balf
nana
eine
IBatlatlon
!Jlale
i1fJe1: nadjet&e
langei:
~ema.
Seit i>ennodj
bafs IBattlj aum el:{tm
luiebe1:
~ in
bie
bei:•

flt

aeffm !Darm.

Rit f>efonberem 9ladjbtuc! f>ctont bie biale!Hfdjc Stljeologic: Su
(Iott ftlljtt bon bet telatibcn f!Bclt 0111 !ctn bitclte1: m3cg, 1ucbe1: bom
!l)mfen nAq bom ,Oanbeln unb <.!tlef>en aul. m3i1: !onncn nidjt bon uni
aul unmittcmai: au GJott !ommcn. @ott ift .bal 11ana anbcte", bal h>it
ift !onnen.
bet nicmall bmfcnb etfa[fcn unb f>efcljteibcn
!Rmf4en
l!1:
Deaa abaconditua,
fidj jebcm Su11riff bcl SRcnfdjcn entaicljt.!eine
!Culbitc?te, unmittclb
Mcf Clrunbe 11ibt cl
flottcl l!Befen unb !!BiUc liifst fidj nidjt einfadj an ben JIBeden bet
E4oPfung, an bet GSefdjidjte obct an bcm @eljcimnil bet !petfonlidj!cit
ba
af>Iefen l!Boljt Jjat fidj GJott
11coffenllatt unb offenbart fidj ba Offenllatung
nodj
cl bicfet bott
gefeit.
Vluf GJtunb
11efdjc'fjenen
foifte
fo dlDal me dnc bitc?tc QJottelcdcnntnil
staijiidjliclj
gellen.
gifJt cl
af>er frine fo14e, h>eil bie !Jlenfcljen biefe Offenbatung mifsbtaudjcn.
l nidjt
6cljulb b
~
flBeg au Ciott 'fjat fidj butclj
SRenfdjen al
itdte
111111
ftlljtcnb ctlUicfen. i:>ct @ott, bet fidj in ~atut unb @c11
f~te offenbart, h>lltbe nicljt all <Bott etfannt unit bcte'fjrt, fonbem in
rin 8mbilb menfdjlicljct @cbanfcn bctlum1bclt. S'.>icl 1u11tbe batu111,
{tung eenommen, bcm !Jlcnfcljcn nicljt au einct Offcnbatung, fonbctn
l
ll. unb
@ott
mmr
l
eljer aut 18etljilifun11
cn @ottc
h>ilI jcbodj
mannt bc f!Bcfcn
fein. Eicin IBefen bcrlan11t naclj Offcnbatung. m3ie foll fidj
af>er <Bott offen&atcn, bamit fcine Offcnllatung bem Wlcnfdjen luitllidj
bet
()ffmbarung
luitb¥ i)cn
aut
@ott,
fidj in fcincc !Jlajeftiit in fcinen
IBeden geoffenllart 'fjat, 'fjaben bic SRcnfdjcn nidjt bctc'fjrt.
biteft
offcnllatt
cin. ~rum
cetcn
f4liigt et jeit ben
cntgegengcf
mJeg
l!1:
ficlj
i4t
in !Dlajeftiit unb ,Oetdidjfeit, fonbeen betllitgt fidj in s:>emut,
~Jjeit unb JHebrigfeit, alfo untct laute1: s:>ingcn, an bcncn bee
natiirlf4e !Renfdj nidjtl QJottlidjcl
@ott bctijilift
fic'fjt.
fidj, um fidj au
offmbann, in bie toridjte itebigt, h>itb cin .ftnccljt allc1: Stnedjte unb
fHrf,t in bcn ¥£ugcn bei: !Belt am ftreua bcn stob bcl ~ubccdjctl. ~n
llerljiittnil
biefm
awifdjcn bcm bctbotgcncn
offcnbaccn
ei,annung.
unb bcm
bctbotgcnc
@ott
@ott
tirgt bie etgentlidjc
djc
i)ct
ift
if
!dn cmberet all bet offcnI,ace @ott. l!t ift bcrbotgen um bet Offen"
Offenllarung
f>cmang IUiifen.
ift nut miigliclj in bet IDet'fjilllung. i>e1:
Wott bet ()ffenllarung ift audj au fcftauljalten,
gleidjet Seit
nidjt
bah
bet
cine
bet
betborgene
bctbotgenc
@ott.
llnfldtngt gilt el
GJott
,OIJl,oftaf in obn '1ntet bcm @ott bet iOffenf>atung ift, fonbctn bet
ein e tef>enbige, in ~h>adjijcit, 6djanbe unb .ftteua bct~iilltc offcn&au
(Iott fell,ft.
IUI bicfer!Jlcnf
tabifalen
djm, edjcibung
unb alUifdjen GJott
bcm
11Dif4m bcm offen&am, unb bem bcdJotgcncn <Bott, ergiit fidj bon
frlift, bah bie~eologic,
ffiedegaatb,
biateftifdjciiljnlidj
h>ic
oana &e•
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!l>lc ~tO(Dtlc aart !Barttl,

fonberl ben parabogen ltljcnafter bel
IBir<njdftenhunl fJetont.
1ianm
nm: parabog bon lQJott
ganarcben.
anbere•,.i:>a
offenmd fidj uni
!ncnfdjen nur fo, ba&\!ui
ahJci
fagcn gemadjt
tuerben milffm. bie inner•
~m unferer ~rfnljrunglluert eincn IBiberfprud)burdj
ganae
6iibm.ltljtiftcnic6en
i>iefer IBiberudj aieljt
fidj
bafl
1jinburdj. Untcr ban
~oren bel
Bl ljanbert
!lBorte @otte
<Bott fo i,arabog mit bem !Renfdjm.
er iljn
bn&totet,
11111 iljn Ieflenbigiljn
au madjen,
in bie ,Oolie ftofst, um
iljn in ben ~ immeI an fii'firen.
CSine fofdje OffcnfJnrung 1ucnbct fidj aulfdjfiefsiidj an ben <lfau&m.
nidjt anl 6djnucn unb nn bie CSrfaljrung, nidjt an bie 6etracfitenbe &r•
nunft. S)ic llcrmmft fnnn 1jicr immer uur einen muaiilmul feftftelim.
SDer QJinufJc aflcr bringt bon bcm offcnfJarcn Qlott
au ban
bcr6orgcncn <Bott unb ftost bann bodj nidjt auf cincn a1ueiten <Bott neflen
unb ljinter bem offenflnren <Bott. W6cr ba6 6tingt wen nur bet QJrau&e
bemiitig
ben berfJorgenen <Bott anerfcnnt unb, oljne ii&er iln
au gtii(Jcin unb au fpefuiieren, fcin un6egreiflidjcl !Batten nacfi ban
i?idjtc bet OffcnfJnrung beutet.
!!Bnl ift baB a6cr fiir ein GJiaufJc ¥ ma1 ift nliein bcr asrau&e,
bet gana
cfdjcnfnfl <B
unb GJnfJe @ottcl be6 4'cifigen Qleiftel bu~
geluidt luirb nub
IEbnngeiimn
in fcincr, nudj nfcljt bet alierfeinften
cine fittiidjc O uaiitiit unb bamit cin !!Berl bcl !7lenfdjcn ift. !)et
@IaufJc finbet in bcm fo rnbifnI bon @ott gefdjicbcnen Jncnfdjcn gana
unb gar fcinc11 WnljnrtBi,unft, lucbcr im @cluiffen nodj im CSdenntnil•
bermogcn nodj in bet CSrfnljrung beB 91lcnf
luirbdjcn.
nidjt mit bet ~utlidjfeit
5tljcofooic
unb
bet mobernen~n
cl flci im1IuB unb nadj iljm erft luicbet (Jci i!ut~r 3 6i
ljin nufredjterljnrtcn.
bet
finbcn,
fdjroffc GJcoenfnv 1uifdjen (!Jott unb Jncnfdj
Ieoten
St:icfc
2Cuf allc ffiil[c 1jat man beroeffcn, bafs el fidj
cinfndj 1jier
um ein fdjrofj~ CSntlucbct•.D
ber
1janbcrt, entluebet Ololt
obcr
!JZcnfdj. Slic mobcrnc 5tlje.oiooie 1jat biefel Cfnttueber,Dber
immer luicbcr in cin 6 01uo1jI
au nfB•..
a11dj
berlunnbcfn gcfudjt, inbem fie
mit ljcifsem mcmiiljen in ben Tcbfen ~ icfcn bet mcnfdjiidjcn
ecete
no(!
einer llornul
fudjt,febuno
burdj
bie bic CSinung mit bem Cflviocn bcnnodj
geiingen folI.
S>ie mobernc 5tljcofooie erlueift fidj gerabe in iljrcr Wuffafiung bom
GJclDiffen aTB !!Bcifl
ljeit bicfet !!Bert. !J!eTagiul , bie !7ll)ffif, bet Ouma•
nil mufl unb bet ~ beafilnmfl IcfJen in bet i?eljrc bom ,.(Jcftcn 6tiic! im
!JlenfdjcnH aiilj lueiter. Slal @clDiffen fol[ in bal boUfommcne
l anatiidid)en
i>ieftl
!Ber• nidjt
betbcn be
Bnenfdjen
cinfle ooen lucrbcn.
folI
bal Organ bcr Offcnbarung fcin. W6cr bic Icitc ffrage
.
bcl !Renf4m
Iautct bodj: !Bie 6efommc idj chum gniibigcn GJott¥ !Bet bie 'lnt1DDrt
in bet forbcrnben unb anffagcnbcn
cnl6timmc
f
bel GJc1Diff
udjt, &e•
bon baljer gcrabc fcinc
bet Wnttvod.
!ncnfdj
cnl bet 3ft bodj c6cn bic forbcrnbe unb
an!Iagcnbe 6timme
bcB 0.Jeluiff
cigcntiid)c .ffronaeuge fiir bie
ba&
fel6ft mit fcincm ,.fJeftcn stet(• rabifa( 110n
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llott gefdjidlen ift. !Boljt &ietet bal GSehri(fcn ben 'ln!nlU>fungti,unttGJefq, abet nic
fi1r bal betbammenbc
bcn @IaufJcn; benn
fofangc bet !Wenfdj auf bic 6timmc beJ GJehriffcnl ljod, fann et nidjt
rm (Bott gfauflen, bal ljei{Jt, ,. fidj a1Icl GJuten au iljm betfcljen", fon"
bot all
betn et mu{J bot iljm flieljen
bem Icibigen stcufd. Slic 'Int"
lllott auf bie ffraoc nadj bcm onabigen QJott fann nut nul bcm <!ban"
eenum genommcn tucrbcn im @laufJcn, bcn G.lott fctflft fdjcnfcn mu{J;
bmn bie ICntluort, bic bet !J7lcnfdj ba ljod, gcljt ftrnc!I ococn bal OJc•
IDiffcn.
Cletuiffen unb G.lcfc.v geljorcn aufnmmcn. IDnl OJcfcv finbct im
lltbrilfcn einen tRcfona1136obcn, unb fo cntftcljt im !J7lcnfdjen bal 8cugnil
bet iljn immct auf bet
llon fcinem bon GJott gcfdjicbcncn 811ftanbc,
bot <Bott fcin Ja{Jt. Wbct cfJcnfo h>ic OJctuiffcn unb OJcfcv au•
Bfu"t
audj !Octnunft
fammengcljoren,
fo
unb @cfclJ. !J7loratilmul unb
9lationalilmul ftammcn aul c i n c 111 m1uraclitoc!, nnmtidj aua bcm
llom ltcufct im iarabicfc in uni ocitiftctcn unb ocoiftcten !Baljn: ..~t
luerbd fein tuie <Bott", bal ljci{Jt, nul bcm @TnufJcn an fidj fclfJft. ID ct
eefallene !Wenfdj ift in fidj fclfJjt unb in bic !Bctt bctnattt, unb tvciI
in bemfel&en !J7lafsc bic !Bidlidjfcit iljn
@oltcl
au file
cinct a&ftta!tcn
~e tuirb, bilbct ct fidj cin, cin nutonomcl l!cbcn filljtcn au !onncn.
~n biefet <Setbftljcrrlidj!cit luirb ct mm fJcfonbctt! burdj ,.balsteit
bcftc
im !Rcnfdjen", burdj OJcluijfcn unb !llct1mnft, bcftntft. Wnftntt bah
alfo bic IJcmunft filr bcn @TaufJcn cincn Wn!nilpfunglpun!t fJote, iit fie
eerabc nebcn bcm bofcn OJctuiffcn ba6 fdjthnmftc ~inbcrniB file bic
C!inung bcl !Jlcnfdjcn mit OJott. (!(Jcnfo lcljnt mattlj bic in IDcutfdj"
Tanbl ~djen au fcincm !Ool!l tum unb 6tnat11ui1Icn madjtig rufenbc
l
bcl
Gtimme
!Blutc unb bet @cfdjidjtc nII 6timme ootttidjet Offen"
barune entfdjieben afJ.
!l>ic
ficljt nm: balS S>nfcin unb <Sofcin bet
minee, fieljt abet nidjt bcn ticfen 9li(J, bet butdj bic <5djopfuna gcljt,
unb ljordjt nidjt nuf bnl <5cufacn bet Strcntur, nidjt
tucit fie
il bon
cntgegcnfil
8iclc,
l!rlof
11ng tuci(J. i>ic
bcncn @ott bic <Sdjopfuno
finb iljr bollfommcn betborgcn. S>atum foll' fidj amlj fcin !D?cnfdj cin•
biCben, bafs er bet 6djlaufopf
l cdfiirt
djtusfci,
bet
bcluntct
Wlaubcnl~ulf
iirJet <Boitel
an tuificn 6c!o111111cn ljnbc.
ljict
IJon
nu
fidj nudj bic fflinciguno betbal
bialc!tif
fcdigcdjcnf
ie
gegcn
<51)ftcm. 5!3nrtlj unb cine ¥lnljangct ftcljcn
~er eana auf bcm <Stnnbpun!t Sticdcgaarbl,
folgt
betlcinfadj
bet
S)afcinB
mcotiffc
mitbataul,
allct
. !ann
<5c1jatfc bic
bribcn ltljcfenl betficljt: <!in Iooifdjc <51)ftcm
cl
ee&en, nidjt
<51)ftcm bc
i>icB
bat allc !!Bidlidj!cit in bet Seit ift unb fomit nic cin abgcfcljtojfcnel
tlanacl &iiben !ann. S>al IDafcin mu{J im <!luigen aufgcljobcn fcin,
clje bal <Sl)ftem fidj a&fcljtiefst;
batf nidjt
einaurllcf•
cgiftictcnbet 9lcft
f,fei&en,
o einc tuirltidjc maoatellc
bet tuic
cgifticrenbc
bet bal 6tJftem
0m
fdjreifJt. ~iermit foll nicljt gcfagt fein,
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bafs d cin foidjcl eil)ftcm
nidjt
beli)afein
i)afeinl
gdJe. i>al
femft ifl
cin 6l)ftcm filt nidjt
<Bott,filt
afJet
bcn
etj'd}affenm (leift. !l)ic k•
nunft h>irb aIfo 110n fidj aul nie baljintedommen
tJorljat,
fonnm, bq aott
t
uni
bic fo fcljt unfctn l'cifall finbm, bCl! IDit auf
CBtunb unfcru tJctniinftigcn l!infidjt in bm ~aulljait,i,Ian (loftd an
iljn gTaufJcn, bal ljcifst, iljm tJcdraucn fiinntcn.
i)cr @raur,c ift cttual angdJome
ganaI anbetcl aI bal
fittII•
tBcmu{Jtfcin, unb ct tritt in 6pannung au icbcm natilriidjen
ljat
fErfenntnil•
allcm, hJal bet
llctmiigcn.
et ftcljt
!Dlcnfdj
unb &efibt, all W
afJfolut !Jlcucbatum
GridJnil
tJicimcljt
gcgcnil&ct.
audj bcrf
nidjt
<!t
atuif""'
batf
all
beli•
nied hJCrbcn. <! £Jcftcljt
emc GJegenfab bric
GJTaufJc unb fllctnunft, fo aud) ali,ifdjcn GJlau[Jc
unb
GJefilljT, ja aiuif•n
.r
GJTaufJc unb <!rfaljtung ilfJc
bic
mafs
from men <!rfaljrungcn unb bal fdige Qlefilljt
l gcmadjt
nidjt aumti,crbcn b
fdjon ein IBiicf cruf
l !Dlafsftab bc GJfaufJcn
bic au{Jercn Wnacidjen filt bic <!:ntftcljung bcJ GJfaufJcnl. i)ann rann
fJci cincm Wlcnfdjcn tJon GJiaubcn rcben, mcnn ct auf alicl, IVcll a
n
aTI CEigenlucrt fJcfit,t, fllcraidjt gciciftct, lucnn er bal allcl im Wngefi~ ljat.
GJottcJ prcil gcge£Jen
S>ct ctftc 6 djtitt aum QJlaufJen
allctljineigcncn
ift ba
aunacu
4}cttiid
fflJfJau
GJTau£Jcn ljei{Jt
gtilnbiidjc
immet anl 6terbcnbcl
geljcn. Bs.i:)a
ncuc
i!cben
QJlaufJenl ljdJt alfo
nidjt mit bet £JcfcTigenbenl <!tfaljtung bet lJZiiljc @otte an, fonbem mit
bem eidjredcn ii£Jctaif
bie entailnbet
@ottclfcmc. et
fidj o an einet
gcgcntcifigcn etfaljtung. WfJcr tucnn nun ber GJ(au&e IUcidjft unb reift,
fJTei&t cl bann audj fJci bet Spannung ahrifdjcn @Taube unb <Erfaljrungl
nttuortct bic biaicftifdjc
~cofooic:
~ict
3a, GJfaube unb <Et•
faljtung fdjTiefJcn fidj int !Bcrfauf ljiiufig 6d)aum
aul . GJlaufJe unb
in fdjatfcm GJcgcnfat,. ~al man fcljcn, motion man fidj auf
natiididjcm !ilBcge ilbcracugcn rann, baB rann nidjt GJcgenftanb be1
CBfaufJcnl fcin. g)QB OfJjert bcJ lGJiaubcn mufJ fcincm !i!Befm nadj
tJemorgen fein, batf weber
ll hJaljrneljmung
@laubcnl
irgenbcinet
bet Sinne
aurationalm
fcciifdjcn
fdn,
nodj bem
nodj
<!infilljTung tJon fidj aul offl!n
hJenn
fJjcrt bc
fein. !i>et (Bfaubl!
ftammt unmitteibat tJom ~immcI. ~t Tii{Jt fidj aIfo in feinet IBeife
Wiau
PflJdjologifdj fcfticgen. s.i:)ie
immer in
2Bibctj'prudj au allcn anbctn edenntnil mdljobcn.
nut 6ieift nidjt
Vfrt nadj gtunbtJctfdjieben
mibctfinnig
iljncn,
tJon fonbem gelangt
audj au
all
empfinben mur,. ilal
~gt bamit aufammcn, bafJ bal Objdt bel nidjt
CBiaufJenl
bie fidjt•
f>aren, fonbem bie unfidjtbaren SDinge finb. !i>et CilaufJml&egriff ·ift
aifo ftarf ddjatoiogifdj geljarten. s.i:)ic unfidjmaren i>inge finb ja bie
SDinge, bie h>ir nodj
nidjt nidjt fJefiten, bie wit
feljen, filljlm unb mit
unfem feeiifdjen 9legungm umbranben, ilbet bie hrit nidjt lletfiige.n
fannen, bie nodj
finb.
i>a bie
bogmatifdjen ¥Ct6eiten bet biaTeftifdjm ~ologie no4 in
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hn llnfangen ftelfennieunb biellddjt auclj
mm: bie llnfange 'ljinaul"
fonunm IDl!tben, fo ift i'ljre 6tcllung au ben einaeTnen i>ogmen fcljtuet
tuenn
IDleberaugdlen. 11lan h>itb cmet nicljt fe'ljTge'ljen,
man i'ljn llul"
unb
fll,rungm ilf>er S!u~t midlidj
l&talbin all i'ljre eigene ftTJeraeuguno
a, baki i,n IBiebergaTJe
in alien !JJun!ten S!ut,et unb <Ialbin
QC~ hrirb, i~ cine tyrage, bie 'ljiet nidjt entfdjieben
!annen
merben fol(.
ur
StUirung
in biefet 'iCt6eit natiltlidj
etnige nut
R,eif1>ieTe
gcnannt IDl!rben
man fie nadj bem !Befen bet <5iinbe, fo ant"
aupo
if
ffraot
IDorten fie hrie S!ut,et mit bem !Bod
<5ilnbe
bie <5ell,ft""1~feit bel 11lenfdjen, bet bot (!Iott
nidjt
e
mill.eqdjrcc!en
S>ief
&l&ft,eniidj!eit, bal <!legcnteit bet geforbcrtcn humilitaa, ift immct
unb Ueral( briilft
ba. <Sicoanacn 11nfcrm
.!Jlcnfdjcn ben <5tcmi,cI a11f.
WII bie !Renfdjen, bic h>it finb, finb mit notmcnbig fcThft'ljetdidje unb
batum gegcn QJott uni bcrfc'ljicnbe
maB
!Jlcnf
ift djen.
bie <5ignatut ift
cinl.
e1 bie oroue S8oraul fe~1mg, bonbet h>it tuit
unfed oanaen !&f
~dommcn,
immet f•n
ti'ljniidJ tuie
al(e bon bem orofsen i!Beit!ricge
"tfommen, beffen 6djattcn auf unferm oanaen
cnn 5>afein
Iicgt, audj
menn
djt baran lDir
I,ctciiigt
tuarcn, audj
i,erfonlidj
tu
h>it nodj oat
n1"t gele6t ,aTJen folitcn, aTl ct fidj crcigncte. <So fommen tuit in
einem nodj bic[ rcaTcrcn <5inne 'ljet bon bent 9C6fa1I bon <!Iott bom
erftcn !(ugcnlJlilf unfcrl S!cTJen
6
an. W6et biefet ffl>fall ift nidJt
at,
fonbern Eidjulb, 1>etfiinlidjfte 6 dj11Tb. <5ilnbe ift nidjt nut bet
lc~tt cinactnct 11nfctct C!:tlcl>niffc, fonbctn S8oraul fcoung unb @c'ljart
aller, fdjledit,in allct 11nfetet C!:dcTJniffe.
!!Bal ift nun bet feligmadjcnbe @IauTJei ~n tt'ljrlfto finb gTeidjfant
unfcrm 91iicfcn bie S8oracidjen
l 11nfBet6 1?c6en au bem 9legatiben
oefdjc'ljen. <!:I ergi&t fidj aifo
inl ,o[itibe gcluenbd tuorben.
!nenf djen bic i,araboi;e .i!age,
filr ben
ct mitten in eincr <Situation,
bcrbient,
gmdjt"
~rtibi!at
a
bie bal ,rabifat ,.
uTcbt
bicfcB
auocf1>rodjcn
&dommt unb bic Wufforbcruno cm1>flingt, cttual bon fidj anaune'ljmcn,
au hrifien, aulaufagen, lllal er, lucnn ct auf bcn mcrttauf fic,t obct auf
frine C&fa,rungen obet auf fcin @cllliffcn adjtct, nie
nimmet
11nb
l"
au
fagen fonntc. Slicfcl '«nnc'ljmcn, !Biif cn 11nb <Sagen bon etlual, h>al
hrir eigentiidj bon uni aul nidjt tuiffcn
unb fagcnB !iinncn, iit nadj
be't
lli&et QJiauTJc.
bal Q:ntfte'ljcn bc @IauTJenl, bal C!:ntfte'ljcn biefel
fdtfamen IBiffenl lllibct bie S8ctnunft 11nb Q:rfa'ljtung, gc1jiid feThft un"
mittet&ar mit 'ljinein in bal majcftlitifdje ~anbcin QJottcl an unB in
qri[to. l!I ,anbdt fidj
umbaTJei
ein mo1>1>citcl: bal 9leben QJottel
unb bal ,Oaten bel !Jlenfdjen,
bal
Stun QSottd,
bon aTJgefe1jen
uni, unb
unfet QJema'ljtlllerben biefel StunB im QJiauTJen. !l>amit ift bie QJellJii'ljt
8t8t&en, bafs el nie unb nimmet au einet ¥!rt bon 6idja,eit
!ommt,
ufl
bie ben !Renfdjen
neue feThft'ljerdidj IeTJen Icifst. !Benn et aum
ift,
Stau&m ge!ommen
fo ift bal nidjt fein !Bed. QJiauTJe ift alfo
et ift,Eiiegreidjel;
fdjatf aulgebtilc!t,
~ti
uni aufgebtungen; et ift
lion uni aul nur all GJ~oqam aumu~
&egnifen.
begldjten
~
auf
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eigencl SBiffen, auf cigcne Sidjerljeit, um giaufJen au !onnen. lltauk
ift, mit 2utljcr gcrebet, humilitaa, mcmut. i>ie IDaljre ~ologte ill
barum bic thco1ogia crucia, bie im ftz:engften CBegenfat, au febu Id
ljnbcn 'unb
au
ficgrcidjcn gloriae, Dlcbcnl
mntorcn"
nbgcinuf
cnl bon
<Bott,
VCrt theolotia
i
ftcljt.
Sur !8cfcuc1Jhtng
bic fie ben .IRefor•
dJt
1u0Ilcn, mogcn foigenbe VCulfilljrungm
bicncn. ~inc @crcdjtfi,rcdjung
6iinbcrB
bcB
ift in (Ujrlfto erfolgt. !Iler
Wngcffogtc ift trot, fcincr 6djulb in fonigiidjcr i!Beife fuigefi,nqm
hJorbcn. ~iefer ffreifi,ruclj
ljnt
fcincn GJrunb cinaio unb aIIcin in ban
funigiiclJcn ~rbnrmcn bcl ridJtcnbcn @ottcl. mie ncuc Cllerc-trit6iinbcr
luirb bcm
im jtrcngftcn unb nul fdjiic{Jiidjftcn6inne grunblol
auocfi,rodJen. IDcnnodJ mu{J mit bet @credjtfi,rccljung auclj bie GJen~•
6ilnbcr
ift
madjung innig bemunben hJcrben. ~ie bcm
auocfl>roqne
@nabe
boll !Bcrljcifiung, unb bic tBcrljci{Jung mirb ficlj einmaI et•
fiiIIcn. ~ie ganac !mirtriclJfcit
ljiingt bet OJnabc
an bet <Betui(sljeit, ba& gilt
ijt.cl
bcbingt fcftljniten,
@ercdJtfi,recljung audj OJercdjhnacljuno
~UJer c(lcn bal
un•
ba{J bicfc OJerecljtmndjung I> ct 1j e i fJ c n e 1B oII•
c n b u n g ijt, unb CB o t t ift cl, bet fie bolmringt. !Jlit bet GJe•
recljhnadjuno
fnnn nljo nicljUI anbcreB gemcint fcin all cine leift,
aIIcrlct,tc, bic onna unb oar jcnfcitige, bie eluioc l!rfiiUung unb !BoD•
cnbuno unfcrB 2ebenB. mJir ljnben fie in bet ,Ooffmmg. Cf6cn l'DCH dijt
lvidlidJc @credjtmacljung im tnollfinn bcB !Bortcl, barum gi6t el fie
nidjt ljict 1mb jct,t, fonbern bnnn 1mb bod. mer oanac <!tnft brl:
6iinbcn• unb @nabencrfcnntniB ijt fo Innoc nidjt l'Dirf(idj cmft
bet gcmeint, nII
B
nIB bn !Bod bon
@ercdjhnncljung nnbcrB
cldjatologifdj bet•
ftnnben lvirb. mer 6iinbct unb bet @credjtc fteljcn cinanbct gcgcniillrr
in ftrcngcr @efdjiebcnljcit; bcr 6ilnbct ijt nicljt bet Wcrcdjte, unb btr
Cllcrccljtc ijt nicljt bet 6ilnber. ~urclj bic miidjtigc Wnabc <Bottel orfdjicljt cl nun, ba{J aul bicfct Wcfdjiebcnljcit cine cb1mfo ftrenge Ille•
aoocnljcit l'Dirb, nber frciliclj, oljnc ba{J bic Wcfcljicbenljcit aufgeljo6en
l'Dilrbe, bal ljei{st, oljnc bafi ber 6ilnbct jcmaII nufljiirte, ein 6iinbcr au
fcin. IDodj einmaI l'Dirb fie aufgcljobcn, cinmnI l'Ditb bet <5iinbcr bet
Ocilige fein, l'Dirtridj fcin, nidjt mcljr allcin im ltrteit Qlottcl, fonbem in
birdtcr <Bcgcnl'Diidigfcit. 9{(let bann ift er nicljt
mcljt bet
!Rcnfdj, bm
ljiet
l'Dit
fenncn; bann ift bal <!rftc
bergnngcn,
bann ift er bet !Boll•
enbetc. Unb lvnrum follten l'Dir bon bcm, bcffen luit in Ooffnung gehrii
finb, nicljt audj
rebenfdjon
all bon einem gcgcnl'Diirtigen !Befit,¥ .!Bit
finb nun GJottcl ffinbct, unb ift noclj nidjt erf!8artlj
djiencn,
unblual hrit frin
l'Dctben."
l'Denben
fcine ffreunbe fidj gcgcn Irie•
!Jlit aIIer 6djiitfe
fenigen, bie auJ bet bel
Qlcredjtmacljung
6ilnberl
einen fcljon in biefrm
2ef>m in QJeftait cinct neucnmadjen,
<5ittiicljfcit
bet fidjtf>at l'Derbenben Wufftieg bel
cljen
in bireftcr iJortfe~ung
bet
ljinfiiljrt au
im ~•
!Jlenf
feitl erfoioenben f8ollenbung unb gicicljfam einc RJorftufe au i,r f>ilbd.
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llenn ,ier fleftc,t
immcr
bic GJefaijr, bn{J man ben ~roae{\ bet 1Dcr11
.IIOIUonunnung, in ben <Bott bcn <Siinbcr 'f1ineinaie'f1t, aum. GJrunbe bet
~tfettigung madjt. ilamit a(Jcr luirb bal
aul <Bnabm"
oeftoucn. llnb bann ift nodj anbcrc
bal au 6cbcnfcn: ~nbcm bet
Dcnfcr, Iangfam in bcn 8uftanb tuidiidjcn 9Hdjtmqtfiinbigcnl ijinil&cr11
llliqft, fii1It er aul bem 18crcidj ijcraul, in bcm a1Icin cl (&Jott tuo'f1I
gefii1It, bem!nenfdjcn au 6cgcgncn. Wott tuoljnt untcr <Siinbcrn. ,.S)ie
Clefunben 6cbiirfcn bcl ¥tratc1 nidjt."
!Jlcnf
ilodj
bie bcm
djcn gcfdjcnftc ncuc @credjtigfcit ijat audj cine
~m au!ommcnbc eicitc. <Sonft
cincm
fonntc in gar nidjt bon
¥1:ngc•
!Jlcnfdjcnfl,rocfJcn•
gcrcbet unb IBctiiijrHucrbcn bcil
1ucrbcn. S>icfc ncuc
Cualitiit nidjtl
ift aflcr
nnbcrcll aIii bet @fau6c. Si>icf
er !Jlcnf dj ijt
niananb anbcrB aIB bet uni 6cfnnntc
agtl famt
bah fiinbigc
im
1Ulcnfdj. ¥!flcr
ift er aum
6iinbcr gelUOrbcn,
al
gcf
tucrbcn,
'1ft
bcl Clfau6enl bic @runbform bcl biilljcrigcn 2c6cnl gcfi,rcngt luirb.
i>icfc GJrunbfomt 6cjlcljt in bet supcrbin, in bet rcjtiofen ~ctrfdjaft bcl
fcibftifdjcn 11Billcnl. S>cr Wtnubc fJcbcutct 18rcdjung bicfer supcrbin.
!ilcr ftolac, fcUJjtfidjcrc 11Jlcnfdj luirb bet lualjrljaft
•
. acrrifjcnc
,
unb er
lDlenfdj tuic ct 9liim 7 bcfdjricbcn luirb. 911111 fommt cl aum
9tufcn aul ticjcr 1llot unb amn <Sidjlucrfcn nuf @ottcl fllcrljei{Jungcn.
!lun luirb bic OJnnbc bcr cinaigc ijnbcn, nn bcm er ljiingt. llnb nut
im ,Oiingen an bicfcm ffnbcnubcl
bet unb
Wnabc
6ridjt bet
%l
S>anf
oljnegfcidjcn auBljcrbot
bcmcra
.~ bariiflcr,
cn
bn[J mnn ljangcn barf an
bicfcnt ljabcn, nn bcm mnn luirflidj cinaio unb nllcht ljiingt. iftS>al
bcr ~rift, bet bom OJnabcnbrot Tc6t unb bot Gfott mcttrcr I>Tcwt fcin
2cflcn Tang. Slnflei tut ct bic ~crfc, bic iljm gcrabc bodommcn in
fcincm !Ben1fc unb '5tanbc, unb frcut fidj fcinct ,£rflcit, Jicf,t fcin iBci6,
jcinc
eraieljt feinc .ffinbcr, Ticbt
iDlihncnfdjcn unb frcut fidj fcincl
l.
2eflcn ID& IDcitcrcB unb @riif3crcll bon iljm gcforbctt lucrbc, luirb
i,m lVott fdjon au bctftcljcn gcfJcn, unb @ott mirb in bicfcm tjallc audj
hleiter ljclfcn. Slcnn luiiljrcnb
fo Uingt, all
bcr forrtc
!Jlcnfdj bal
di
a1Icl tun, ift cl in !Birtridjfeit bcr ~riftul:I in uni , bet nl!cl tut.
mGI 11Jiirc in gro6cn 8iiocn cine furac
arjtcllung
S>
biefer Stljcoiogic,
1Dic icfJ fie crfant lja&e. ~B !onntc n6ct fcin, bnfJ fo cin S>ialcftifcr ljcr•
fcimc unb mir runbljerauilfflict•
nidjt
crf(adc,
audjbniJ idj
nodj
bail
gcringjtc bctftanben
mii(J bann abet bamit troftcn,
ban bicfer tllorluurf audj bcn fdjarffinnigftcn @ciftcrn, bic fidj mit bicfer
~ologie fJcf~ftigt ljafJcn, nidjt crf~art gc&Ticbcn
ijt. lja6c,
~ngcnommen
igcrmauen ridjtig
a&er, bail idj fie
1uicbcrgcgc6cn
hJal ift bann
an ijr bal t!eben!Tidjc i
Clljnc 8mrifel ljat !Badlj
filr fcinc
rcdjt,i)atftcllung
tucnn ct fidj
bon bem ticfen <Begcnf
mifdjen @ott unb 'lBcit auf cine ¥1:ljncn•
~ flcruft, Ilic ilflcr fficr!cgaatb au .i!utljer unb <ialbin, au ffllct
~auiuil,
au
Tiiuft.
man !ann fidj 6ci bet f8etradjtunenidjt
ljicr,
er
bief
Vlul•
crtucljrcn,
mial
fiiljrungen
Q.lebanfcnl
ba{J
oljne ba{J man el
el
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bieUeidjt hriU, bodj bic 6ilnbc hridlet ftein gemad}t hritb. !i1>am am
f!dcnntniB bicfct ticfcn ,\'Huft fdjeint mit ftatI !Bartl melt bunlmaljre
bit i:ljeolo
,Pljiiofoi>ljie allS burdj bic
fein. Unb bcmun naljc,
nidjt
Iicgt audj ljict bic QJcfaljt
bafs <Silnbe
in ilur ganam ~
all fittlidjc 6djulb ancdannt, fonbcrn onoftiaierenb all ateatiltliclfdt
ljingcftcnt unb fomit, lucnn audj nidjt aufgeljoJ'Jen, fo bodj minbeftml
ftad afJgcjdjloodjt 1uirb.
i>al ilfJcrmi
l biiftcrc
!!Belt" unb Sllcnfdjljcitf6ilb,
In"
bal bie
bicfer 5tljcologic auf QJrunb bcB biiUigcn GJcfdjiebenfeinl IIOII
@ott acidjncn, ljat in mandjcr ,t;infidjt f1ljnlidjfcit mit bet RJefdjreif111119,
bic !paulul im crftcn Stai,itcI bet fRiimcrcµiftcI gi&t. fflJer bie IBiduna
anf bcn i?cfer ift bodj cine bcrfdjicbcnc. RBiiljrcnb !paulul bom IDae•
mcincn aum SB cfonbcrcn meitcrgcljt, ljiilt er nidjt nut bem cinaeincn
ganaen
6ilnbcnCle•bot,
fdjlcdjt, fonbcrn ocrabc jcbcm
fcinc
um bamit
ocrabc bcn cinacincn 31?cnfdjcn aum 6djulbfJcfenntniB au belDegen; ba•
gegen
bic fdjarfc
t8artlj,
iktonuno
mir, mit
bci
bafs
aU unfmr
"'11lh1rar6cit,
crn foaialcn
mit mit
1mf
9lcformbcrf
bot @ott
udjcn,
unferm fil'4•
djcn illctriclic
nut 6tau& unb t(fdje finb,
mcljr all cin funnnarif
ulb6elcnntniB
djcB
l
6dj
, ,
baB aUc aufammenfaif
hJa irgcnbcinmaI gcfdjnlj oberirgcnbcimnaI ocfdjcljen 1uirb, unb ift all
foidjcB nidjt 6ilnbenfJcfcnntniB, fonbcrn gcrabcau gludjt bot bem hrid•
lidjcn 6iinbcnfJelcnntniB. IDaB cdjtc 6 iinbcnlicfcnntniB Iiridjt nur bann
aulS bcm !Jlcnf
iljm
djcn ljc.rbor, lucnn c.B
IcfJcnbig aum meiuu{Jtfffn
fommt, ba(J er in bicfer 6tunbc cinen &cfthmntcn S8cfcljI, cin bcftimmtel
@elJot @ottc iilicrtritt. S!Jarflj alicr 6cfdjrci6t bot airem bic bergi~dr
Wtmofa,ljiirc, in bet bcr cinaclnc !Jlcnfdj lc&cn mufs, unb gi&t iljm bamit
cine C!ntfdjulbigung in bic 4'anb. C!B ift, luic 1ucnn cine ganae .A{afje
im <!:iamcn burdjgefallen ijt, fo bas bcn cinaclncn fcin fo fdjlDerer IJor•
hJurf mcljr trifft.
@elui& luiirbe~artlj
ffarI
fidj gcgcn bicfcn fdjlucren IJorlDurf, ba{J
fcinc Stljcologic, anjtatt bcn Wlcnfdjcn
er au ,,cntfidjcm", hJie
mrint,
in fcincr 6idjcrljcit nidjt,
Iicftiidc,
aur 2B4r
aufB cntfdjicbenfte
fet,en. C!t fieljt bicf @efaljr
luciI er ben ,t;aua,tfeljler frinrr
bc
stJieoTogic nidjt ficljt,
6efteljt, bafs fcine stJie.ologie ebenfo hrir
bic oanac mobcruc
ljat.5tljcoTogic fcin feftcl !!Dort
B?adj iljm tritt bal
WottelhJort nirgenbB
in C!rfdjcinung. ,,~IS WottellDOrt fem,
blei&t vorbum ngrapbon." .Smifdjcn QJottel Sieben unb bem lier
Wa,oftcI unb ,Proa,ljctcn ,, ift bic Iicftimmtefte @renac au aieljen". Wu..
fBadlj unb feinc ~linger
l gcneigt,
finb
!!Bod"
fcinelau
lueg.i>ie
bie GSleidjung
,Ceilige <Sdjtift
GJotteJ
bollaieljcn unb fidj bem cinaelnm
IBweihJode all bet birelten Offenbarung
ljebermannWotte
au
au untet111erfm unb
bief
bon
forbem. i)al Iiegt einmaI an
bet reformieden fEinfteUuno
f8adljl
l!r trmnt, aum (SdjtifthJOd.
!Irie
aUe
stJieoTogen, ben <Beift bom Sode unb nimmt babu~
bem '5"tiftmort feine birefte unb unmitteI&are t(utotitiit. IBei aU bem
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tllneabm 8teben bon bcr !Jlafe,at Clottel bugutfen fidj biefe lrf1eologen
bnma: IDiebct an bem ,Oodjften unb ,Oeilieften, bal er uni anber•

tmut ~ Eiie madjen Irie ecmae IBifJethitif mit &ii ljin aur O~ellm•
Qtauenljafte llr&eit f
ljalten
l~une
unb
biefe
~idjt,
Ila: fie um ba: IBaljtljeit hJiUcn geljotdjcn ndlfsten. i>a&ei &emilljm fie
114 um bie !Reu&egrilnbune bcr llutotitat. Unbonbcrl
&cf
Qlogarten
mit
f"tci&t bariUJcr
gtofscm <Sdjarfrinn unb Qleieljrfam!cit ,.ci,oclje•
bcr llutoritiit biet bah
auqmbc IBerfc•. er ficljt a&cr nicljt,
<Sacljc
eqoifcn
IDidfamcr
hJcitc, locnn @eTc'fjrte unb ltnecie'fjrte erma'fjnt hJiir•
ben, betau
eottiofcn 18i&clltitif
cntfagcn unb fidj, QtiinbTiclj in 2ut'fjetl
Meinen ftatedjilmul au bctticfcn. Glctoifs ijt cl hJa'fjt, bah a1Ie Wutori•
tat, l'Dcnn fie cdjtc Wntotitiit fcin fo1I, naclj cincm !Bod bon <f.Soearten,
l
bitcft
flren 6tu1jI
nc&en bcm ~tone @ottc 'fja&en mu{s. W&er bicfe
~Hee Wulfage ljat bodj nur bann i!Jcbcutung im i!e&cn, hJcnn man ein
.wdjfta&ifdjel" iBort @ottcB 'fjat, bail biteft unb unmittel&at tcbet.
bon bicfmann
et
•utotitiit
au uni
mu{s man af>cr auclj &ctcit fcin, a1Ien
lfugm ~nl'Ocnbungcn gcgcnii&ct, bic bic mcnfcljTicljc ttlei:nunf t bagcgen
rr'fje&t, bet& Iut'fjerifdj bicfct au gcf>ictcu,
au bnl .91laut
1jaitcn. 9Zur
IDenn man O:lott gcgeniif>et fdjlueigcn gcTctnt "fjat, lam, cl anf O:tbcn
IDirbcr aut flufridjhmg lua'fjrer
Wutoritiit
fommcn.
¥Cul bicfct 1jnTtiofen <Stellung ant <Sdjtift ift cB audj au
crUiiten,
6tutm,
bet
bah bet
burdj bie i,oTitijdje 91cugcftaThmg beB mcutfdjen
Bteidjrl audj butc\) bic offiaiclle ffitdjc fegt, fcif>ft in ben 9lci'fjen bet
Wn'fjiinget bet binTcUifdjcn ~ coTogic grouc !8er'fjccrungcn
• angcticlj
ht 'fjat. O:lognrtcn unb bic bon i'fjm am ftiirlftcn f>ccinf(ufstc 9licljtung
'fjat f~ auniidjft bet .,@fo11Tlcnt16c1uce11ng mcutfcljc <rfjrlftcn" anec•
f~Tolfen. ,Oattc ct boclj immet jtad Tlctont, bn{s bic ffirdje,Ba1uat
B, unaTI•
ung jeber !BccinfTuff
'fjiingig bon
bc <Stantc boclj in cngftcr S8cr&inbung
mit bcm 6taat, biefem baburdj au bicnen
bah 'fja&c,
fie butclj bic ~tebiet
bon CSilnbe unb @nabc cinmat bic 9Z.otlucnbigfcit bcl eitaatcl en
loegenbel
l bet
tiefen IOerber&en
!J'lcnfdj im !8oTfc IDaclj ct'fjaTtc unb fobann butclj
bic IOedilnbigung bet GJnabc bcm .91lcnfdjcn bic ffreubig!eit aum i!cben
abet djenfe. 91TI
luil!berf
im 9Zobcm&ct botigcn ~a'fjtel cin a1I311 ciftiget
IOertreht bet meutfcljen <rfjrijtcn in Tlcauo auf bic cieentridjcn .Sicie
bicfer IBel'Dcgung bic ffaQc au ftii'fj anl bcm Eincf liefs, aum gtof,en ttlet•
iillediugen
bruh betjungcn
i!Jifcljofc, 'fjat QSogarten fcine S8et&inbung~inecgen
•nfane
mit bet .<Biaullcni&ctucgune"
'fjat IBad'fj bon
tuiebct gcToft.
an bie !l>cutfdjcn (r'fjtiften fcljatf a&ecTeijnt unb ctnatt, bah er
lie&et mit eincm ttoaent bet hJa'fjren (£'fjriftcn in bic ffata!omllen ge'fjen
1Do1re, aTI biefe IBetueeung mitaumacljen.
ftii'fjetenEicincn
¥ln~neetn,
Ille llei bcn i>l!utfcljen <rfjriften miteemacljt ~a&en, ijat er llcifsenbe IBa'fjt• bet
'audjgefagt.
~tm
'fjat et fidj bon
BJ?itat&cit an feiner 8eitfdjrl~
.81Difdjen bm 8eiten• aurilc!eeaoeen, a1Ie ffmtet, bicfeinet
er nellcn
~Togif• ,rofeffut in ber ftitclje
niebergeiegt
t;e!Ieibet,
unb ift nun
berfmige, bet burdj
fdjatfe
fcine
miaidti!
in ber tljeoiogifdjen llul•
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cinanbctfc~ung bcn !iDcutfdjcn qdftcn am meiften
Stuifdjcn
au f4affm
aufammm
8citen•
ma41gtr,t
exra~ filr
ffll
..
ben
et jqt
mit fdnan
ctftcn !nitarf>citer, <!buarb
~utnel)fcn,
cin IB(att ljemul unter llan
~cologifd
er
1:itel ..
l!:giftcna
becft ~er eraeniif>ct ben i>cutfcljcn ~riften bic cigcntlidjc GJcfaljr auf, in lier 11d
~riftcntum in i>cutfdjfnnb fidj ljcutc
ift bcfinbct. IEI
bie Clefaljr, ~
cB
gm: nuf bic 6h1fc bet aTtcn ljcibnifdjen Glcfebfkeligion
aurildfiult, bic fidj in bic 6ortc aufnmmcnfaffcn Iiif,t: Denn bu ee•
fcljTt ljaft, fo befennc c.o unb bcffcrc bidj. SDcr .~l!:ugott tuitb nur bona~
fragen, 06 bu cin nnftii11biger
stcrt
gctucfen 6ift.
!nit aller SUndjeit unb S>cutTidjfcit lja'6en tuir aud) gcralle lier mitgegcn
djen stljeoTogic
atucicrTci
'6efonbctem Jladjbrutl au
bia(eftifbctoncn:
S>et .sncnfdj iit burdj bie l!:rbfilnbe, bic nidjt Sdjicffal,
Sdjulb
fonllern
i,erf
iinTidje
unb barmn ben !J?enfdjcn berbammcnbe eiilnbc ift,
nllerbingB tnbifnl bon @ott gefdjieben. ~eber metfudj bcJ 11lmf~.
bon fidj auJ bcn mco au @ott au finben,ift nidjt nut gana unb gar aul•
unb
l
fidjt
loB
bergefJTidj, fonbern neue @ottrofigfcit, bie @otteJ Som unb
6trafe meljd. W6er (!Iott
in feiner unenblidjen @nabc unb in unfit•
grcifiidjem <!r6am1en ben meg au unB gefunbcn. ~n bcm einge&omrn
@ottcBfoljne, unferm Tie6en (;<!rrn ~<!fu <rljrifto, Ijat er ber berlomrn
!JlenfdjenlueTt fein ~ntriQ unb fein Sllaterljcra luiebet augetuanbt. llnb
luiiljrenb man 6ei Rlndlj unb feinen ljreunben nic ridjtig baljintctfommm
fmtn, lunrum @ott Ijinter bcm ffiiilfen bea 6iinberl bic moraeidjcn unfedB 9lcgafib
2c'6enl an bem
geluenbct
o tuollcn tuir mit
ljeif,em man! bcaeugen,
B
bah bie t nnbeln <!lottel baljer fommt, ba\
~rifh1B, ball ,2mnm @otte an unfere 6teUe gctrcten ift unb unferc
6iinbc getragen ljnt unb bab alie, bic im <!1Iau6en fidj f(Udjfcn untrr
,.bie iJfilget biefet <!lludljenne", bor bem .Some @oftcl
gerabe
fidjcr
girt eB
finb. Sum
a'6et
nucij
Rlndlj gegenii6cr, au bctonen, bah nrir
anbem
bon biefen giittridjen
eilBtnten.\7
in bem unfeljT6aren <!lottcltuorfc rinm
bircften ~eridjt,
Jan niimlidj (!lotte cigencn Rlericljt, ljnbcn, burdj ben ljcutc
nodj
@cift
bcn ~eracn ber .snenfdjen luidt unb 6iinller unb ta
aur l8u{Je
um <!lfnuben
,.luo unb tuann er tuiJI•.
@crabe audj bic biaicftifcije stljcoTogic liefed, tuie ber oanac !irdj•
lidjc i!Birrtuarr in SDeutfdjianb, tuiebcr ben beutiidjften SBelUcil bafiir,
bat, alie Bstljeoiogic
firdjlidjc unb nlie
6iden in bet 2uft fd}tuc'6t, tuenn
man fcin fcftcB
ljat.6ort
6eiI Rlnrtlj c6eufotuenig tuic bic anllern
stljeologen bic ffi>fidjt ljat, au Sdjtift unb IBefenntniJ autiilfaufeljrm,
tuirb er mit an fcinet S)iaTcfti! ben 8erfalI bet ebangdifd}en fflrdjc
SDcutfdjlanbl nidjt aufljnTten beutf
fiinncn. S)QB
dje Stirdjenbolf nrirb
fcinen !Beg nadj !Rom auf bet einen 6eite unb feinen mlcg inl arte
~eibentum auf bet anbem
. Seite tueitet fottfc.~en
!JleljraaljI
i>a&eicinf
ift cl
djliigt;
aiemli~
tueldjcn !!Beg bie
benn fotuo,I 9lom
all audj bal ~eibcntum ijat fidj tuibet <Bott fiir bcn!Jlenfdjen
uni babor, entfdjirben.
betuaijrc
ftotae ~eiiige au tuerllen, uni>
abet,.GJott
ma~e uni au redjtf
6iinbcrn
djaffcnen
I.,
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lart •rtl IDarbe am 10. !IRal 1880 In eaftl gebrcn. Sein 8ater mar

,nftfn

lier !tl,ologle In 18cm. Cir ttublerte 110n 19CK fltl 1908 ~ologle In

Im, lllerDa, S:llfll111en unb !1Rarflur1. lllon 1908 fill 1909 IHr er (lllfl•
•rklttr an ber 8eltfdJrlft .GlriftlldJe !IBelt• In !1Rarflur1, bann (lllflgelftll&ler
•• lier rcformlertm QJrmclnbe In CBcnf. lion 1011 fill 10111 mar er
aanton
!J\farm
la 6afm1Dll Im
lllargau. 1019 erfdJlcn blc crfle lluf(age fclncl 1luf•
aommcntarl
frlra rmacnbcn
1um 9tllmrrflrlcf. llr iuurbc barauf (lonorar•
llnfrffar fDr rrformlcrte stleo(oalc In GJilttlnacn, clnlac ~alre fpilter orbcntlld)er
,rafcffor In !IRDnftcr, unb felt clnlaen ~alrcn Ill er In 1801111 tiltlg.
lion frlnrn E5d)rlftcn tlnb In blefcm 'luffa~ flcnu~t luorbcn: .!Dal !IBort
CIDtlrl unb ble 5tlcotoalc•, fcine 'llultrauna bcr 18rlcfe !Jlautl an ble !Hilmer unb
II blr ,1mi,i,cr, Fidu Quacn:,q
.'flnftlml
Intclleotum,
1Br111rll IIDn bcr
!l)ogmatll•, CftlJnaa CloHcl•, .!l>le llrdJlidJc
1. !Banb: !l)ie 2clrc 110m !IBorte
Gottrl. lion btn ESdJrlflcn fclncr {Jrcunbc flnb au nenncn: lib. ~urncljfen:
Oort
.1111
Clottcl unb ble ,rirdJc.• ,J. QJogartcn: .QJtauflc unb Dffcnflaruna•,
.!l>lc rrt111Jfe Clntfd)clbun.-, .~llufloncn, QJlauflc unb !IBlrtlldJfelt•, ,.!l)le ed)ulb
brr llrdJc 1c1cn ble !IBtlt•, .!J\otltif&le litlU•.

mu.men, mcutfdjTanb.

IB. ft cm n c r.

The Primitive Christians.
(Ooncludcd
.)

m.
01,rietion echolars cannot dispense with tho study of "classical"
antiquit;y. I know few academic J,abit.s as wrong as that of calling
eTerJ Greek and Roman writer a "cltl88ic." As if elegance of form
could be a counterweight t.o much of pogan conrontl Now Christianit;y confronted, overcame, absorbed, and finally destroyed classical
papniun, although it labored for centuries, up t.o Constantine's Edict
of llilm (313 A. D.), under tho hardship of being a religio illicita,
under tho Roman Law. Was there persecution of tbo Christians before tho persecution of Nero, 64 A. D. 1 Jnmcs, tho brother of John,
WU executed in Jerusalem 4A A.D. (Zalm). About Pent~st, 58 A.D.•
the Roman autboritics at Jerusalem saved Paul of Tarsus from the
£1117 of the Jews. We refer once more to 1 Pot. 4, 12 ff. The Ohristi11D1 to whom Peror wrote wero of tJ1e Dia8poro.., in tho eastern provincoe of tho Roman Empire (Pontus, Galatia, Oappadocia, "Asia," the Roman province called so by the Romans, with Ephesus as capital,- and Bithynia). Now, these Ohristinn converta were suffering
l8Ter8 penecution when Peter wrote- persecution for whaU For
haTing a non-pagan religion! By no means. The orthodo:s: J ewa were
we and unharmed in their religion and worship, as guaranteed by
edicta of Caesar, Augustus,
Agrippa.
and
Tho .Tows did not worship
Ilia, Oairie, Anubis, 1.eus, Athena. Apollo, Diana (not even at Ephe1111), nor Jupiter Optimus lluimus on the Capitol, and they suffered
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